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In order to clarify the mechanism of low back pain intranuclear presure 
of lower lumbar discs are checked by self-devised instrument. 
Considerable changes of intranuclear pressure are plotted by the position 
and posture, level of disc and degree of disc degeneration as follows. 
(1) L4-5 revealed highest pressure as compared with L3-4 and L5-Sl. 
(2) Normal disc is highest in pressure and decrease is parallel to the 
degree of disc degeneration. 
(3) Sitting position with anteflexion gives highest pressure and standing 
position with maximum extension lowest. 
(4) In normal disc, 37% of weight bearing pressure is shared to nucleus 
and 63% to other supporting tissue, while in degenerated disc, 78% 
of total pressure which lead to low back pain is shared to other 
supporting tissue. 
(5) Lying position gives only 0-3 kg/cm'' pressure in normal disc and 





































































長径 lOmm，横径 0.3mmの長方形の孔を穿つ． 同針は
その全周全長を均一硬度，均一弾性を有する 0.2皿の
厚さのビニール膜で被包する．内圧測定用針を椎閥板
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外圧附｜ 内 圧 kgcnl 
常！中等度変性｜ 高度変性。 。 。 。
5 1.1 LO 1.0 
10 3.3 3.0 2.8 
15 5.2 5.2 4.9 
20 7.8 7.5 6,5 
25 9.9 8.9 7.7 
30 11.5 10.7 8.0 
35 13.7 12.5 8.6 













































臨床診断 iL 3.41 L 4.5 i L 5, S 1 i 
正常 i 10 I 20 I 0 I 
椎間板ヘルニア i 4 7 i z I 
脊椎分離症 l 2 : 10 ! 3 I 
脊椎とり症 I 2 6 i i 
変形性脊推症｜ 3 ! s 1 I 
椎休偶角分離 1 o 2 • o I 
シュモー峨’骨結節｜ o I 2 1 o I 
I 21 I 55 I 7 I計 83
椎間板造影診断 i : i 
正常 110120・ o I 
中等度変性｜ 6 i 18 2 




































図6 内 圧 測定用金十の帰入
函7 側臥位 にて挿 入 図8 坐位 lζ て内圧測定
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どどまる． 立位中間位 7.5～10.0岡市， 同最大前屈位
8.0～13.0kl!.cnl，同最大後屈位 8.0～10.0k'i!/cnl，坐位中間









































では 12.2kfoil ， 坐位最大後屈位では 9.4k~crr1 であ る ． 2 権問板高｛立との関係
立位中間位において8.9k9c市．立｛立俵大前屈（立では11.4 L，ベ 閥23においては内圧は 6.5～14.5~悦品で， 平均
kh市を示し，最大後li伎においては 8.7kgcn＼という結 9.7土l.98kg/cnlである. L.,.s間53例におけ る内圧は
果を得ている．体位による内圧は側臥位，立位最大後 7.0～14.Sk•紙面 で，平均 10.2 土 l. 87 kg crr1であ る. 1s-S1 
屈位，立位中間｛立，坐位最大後回，坐位中間｛立，立位 聞の測定は本研究万法によ っては技術的に困難で研究
最大前屈位，坐f立段大前屈伎の順に増大する 立位最 対象が少いが，対象7例においては 7.5～11.Skg／＇品で
大後屈｛立に比して坐伎最大前屈位においては約zgo；の 平均は 9.6土l.03kg侃の内圧を示している．三椎関の
内圧の僧加をみる． 平均値よりみれば椎間板内圧は L4-s閣が最も高〈，
表3 正常椎間板内圧（生体）kg（；品 表4 正常機関板内圧（生体）
I立位 I坐位
L3.4問 中 間 位 ：最大後間位 ！最大前屈位 L3.4問 中間位 設大後屈位 最大前屈位
一一一一
9.5 9.0 14.0 10.0 9.5 16.0 
9.0 9.0 13.0 9.0 8.5 13.0 
10.0 9.0 13.0 10.5 10.0 14.0 
11.0 11.0 14.5 12.0 11.5 15.5 
7.0 7.0 14.0 9.0 8.0 14.5 
9.5 9.0 11.0 10.0 9.5 12.0 
7.5 7.0 11.0 9.0 9.0 11.0 
8.5 8.0 12.0 9.5 9.5 12.5 
8.5 8.0 12.0 9.0 8.5 14.5 
7.0 6.5 13.5 8.5 8.5 14.0 
一一一一一一 一
平均 8.8k<h：品 8.3 127 平 均 9.6 9.3 13.7 
L4.5間 10.0 10.0 12.5 L4.5関 10.5 9.5 12.5 
11.0 9.5 13.5 12.0 12.0 12.0 
9.0 8.5 12.0 9.5 9.5 12.5 
9.0 8.5 11.0 9.5 9.0 11.0 
10.5 10.0 11.0 10.5 10.0 12.0 
11.0 10.0 12.5 11.0 10.0 13.0 
11.0 10.5 12.5 11.5 10.0 13.0 
10.5 10.5 12.5 11.5 11.0 13.0 
11.0 10.5 14.0 12.0 11.5 14.5 
9.0 9.0 13.0 10.5 9.0 13.5 
10.0 9.5 15.5 12.0 12.0 15.5 
7.5 7.0 14.5 9.5 9.5 14.5 
8.0 8.0 11.0 9.5 9.0 12.0 
9.0 9.0 11.0 9.5 9.0 13.0 
8.0 7.5 13.0 8.5 8.5 15.0 
10.0 9.5 13.0 13.0 12.0 15.0 
9.0 9.0 11.5 9.5 9.0 12.0 
11.0 10.0 13.5 11.5 11.0 13.0 
9.0 8.0 14.0 12.0 11.0 14.5 
7.0 6.5 13 . 0 10.0 11.0 14.5 
一一一一一←
平均 9.51、qc而 9,1 12.5 平 均 10.7 10.1 13.4 
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L3.4閲 中間位 l最大後屈位 ｜最大前屈位
9.0 9.0 10.5 
9.0 9.0 11.0 
9.0 9.0 11.0 
9.0 9.0 11.5 
7.5 7.0 i 11.0 
8.0 8.0 12.0 
8.5 8.0 12.5 
平 均 8.6 ; 8.4 I 1u 
L4.5関 9.0 9.0 
9.0 ! 9.0 
9.0 9.0 





















































8.0～13.0k•吐cnl で平均 10.7 土 l.07kfori であり， L,_, 
関にては 9.0～15.0k紙品 で，平均 11.2土1.7lkg叩と増
加している. L，ベ聞において高度変性例では立位 6.0
～10.5k9cnl の内圧を示 し，平均 8.4 土 1.05k•紙過で，







9.5 ; 9.5 10.5 
9.o I 8.5 1 10.s 
10.0 10.0 I 12.5 
9.5 j 9.0 I 12.0 
8.0 8.0 ! 11.5 
11.0 11.0 i 13.0 
10.5 1 10.0 I 13.0 
平均 9.6 I 9.4 1 日
L4.5間 9.5 ! 9.5 
9.5 ' 9.0 
9.0 ! 9.0 
10.0 I 9.5 
10.0 i 10.0 
11.5 ・ 11.0
11.5 i 11.0 
11.5 I 11.5 
9.5 I 9.o 
9.0 9.0 
11.0 i 11.0 
12.0 ! 11.5 
10.5 i 10.0 
11.5 I 11.0 
11.0 11.0 
u.5 I 1i.o 
9.5 I 9.5 
































































































































の内圧を呈し，平均 9.3 士 1.0lk•悦品であるのに対し，















8.5 8.5 I 10.5 
7.0 7.0 i 7.5 










































































均値で平均 8.6± l.04kgt;nlど減少する． 坐位最大前
屈f立においては正常椎間板は 11.0～16.0kg舗の内圧を
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